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平成29年度は計126件 （延べ318名）の応募があり、 共同利用実行委員会 （友永雅己、古賀章彦、明里宏文、大
石高生、並大和、西村岡1)において採択原案を作成し、 共同利用専門委員会 （平成29年2月28日）の審議 ・決定を
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2017-A-1 Conservation gene“cs of Myanmar’s macaques: a phylogeographical approach 
Aye Mi San (University of Yangon) 所内対応者：田中洋之
As Myarunar is located in transition zone of habitat environment for many mammals, phylogeographical study ofMyarunar 
non-human primates (NHP) wil contribute the understanding of evolution of Asian NHP. InMyanmar, most of the NHP are 
出reateneddue to illegal hunting and habitat degradation by anthropogenic activities. The rhesus macaque小i.mulatta) isnot 
an endangered species. Howeverぅconflictbetween the monkeys and humans is a serious problem. The local eJs.1.inction is 
worried because of the over-hunting in the non-protected areas. To avoid the local extinction, adequate population regulation 
is need巴dfor白1sspecies. Information from the phylogeogrnphy of this species, especialy genetic relationship among local 
populations, isquite helpful for determining the conservation priority. Inthis study, I analyzed genetic variations in mtDNA 
sequence in the rhesus macaques as wel邸 othermacaques. 
DNA was extracted from a total of33 fecal samples comprising four populations企omCentral Myanm出・(Pokokk.Li group, 
n=6; NGM group, n=4; YTG group, n=7; Powin group, n=l6). I determined approximate 1200 bp of the D-loop region for 
由民巴samples.Next, five rhesus, three stump-tailed and one Assamese macaques from Kachin State, northern Myanmru were 
analyzed for two mitochondrial regions: D-loop and the 1.8 kb region including the ful length of cytochrome b gene and the 
HVS 1 region of D-loop. Inorder to depict the phylogeography of each species of macaques in Myanmar, I need to analyze 
more samples to increase data points in Myanmar. Part of the results obtained in this study was presented in the following 
conferences: 
1. Aye Mi San (2017) Temple monkeys and their situation in Myanmar. (Workshop on Myanmar Biodiversity and Wildlife 
Conservation: Suppo1ied by Norwagian Environment Agency 9 Nov 2017) 
2. Aye Mi San, Hiroyuki T阻止a& Yuzurn Hamada (201 7) Anthropogenic activities on non-human primates in Mon State, 






替わる DREADDアゴ‘ニストとして、 clozapine慧似化合物の中から脳移行性が高くかっ DREADDに翠和性の高
い「化合物 XJ（特許出願準備中）を見出した。 Xは極少量で脳内局所に発現させた興奮性DREADD（刷 3Dφを活
性化させるとともに、Xを放封性ラベノレした［llC]XはDREADDの脳内発現を画像化する PETリガンドとしても




松本正幸、山田洋 （筑波大 ・医学） 所内対応者 ・高田昌彦
嫌悪的な事象 （報酬の消失や罰刺激の出現）を避けることは、 動物の生存にとって必須であるc 研究代表者と
所内対応者らの研究グ‘／レープは、 マカクザノレを用いた電気生理実験によ り、外側手綱核と呼ばれる神経核がこの
ような回避行動の制御に関わる神経シグナノレを伝達していることを明らかにしてきた （Kawaieta!., Neuron, 2015; 




種華や解析対象脳領域、 使用するサノレなど、 実験デザインの詳細を決定したc 平成30年度に実験を実施予定で
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